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   We studi．ed the data obtained by administeriRg Tsumura Hachi璃iogan to 28 impotent patients
and 29 normal individua王s． During two諦eeks of administration， we assessed the eMcacy of the．
drug by examining the answers of the subjects to a quest三〇nnaire handcd out bef（）re adm三nistra－
tion， the C6rnell Medical Index（C．M．1．）and the results of the Yatabe－Guilford（Y－G）tests． Wc
also measured blood testostcrone，17－KS and l 7－OHCS， bef（）re and after administration to assess
the in且uence of Habhimijiogan on hormone production．
    1）Ability of erection：An increased ability of erection was observed in 65．4％of the impotent
patients and an amelioration of morning erection in 50％of the patients． A且increascd ab圭lity of
erection was observed in 36％of the contro互subjects， and an amelioration of morning erection in 24％．
   2＞E磁cacy rate ofHachim尊ogan was 64％in the control group and 76．9％in thc impotent group．
The eMcacy rate as observed by age was 100％fbr the control subjects who were over 40 years old；
it was smallest fbr the contr61 subjects in their thirties． However， little difference in the eMcacy rate
was observed with age in the impotent group．
   3）E銀cady rate fbr problem groups＝There was no difference between the． e銀cacy rate fbr the
problem groups in the G．M．1． and Y－G tests and the overall eMcacy．
   4）Ef丑cacy rate by habitus：The drug was very effective for 71．4％of the impotent patients who
had a slα1der bu三ld．
   5）Thc side effects皿ost frequently observed were gastroenteritic disorders． In three cases，
drug．3d卑海istraζion was discont血ued because of side effects． Side effects were observed at th．e highest
percentage in pyknic subj ects， appearing．in more than half of them．
   6）BloQd testosterone， urinary 17－KS，17－OHCS：There was no significant difference betwcen
th6》alues obtained fbr the pati6nts or contro至subjects befbre and after the．administration of Hachi一
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            2 （N＝17）11．8％ えた。
1．激発は増強した。         6（24％）
2．．テレビ、映画、雑誌等の性描写の
             3 （12％） 場面における勃起力は増強した。
3．性交又は自慰行為における勃起力
             6（24％） は増強した。
4．射精は力強くなった。      3（12％）
               6（24％）5．精液量は多くなった。     3（12％）
6，早朝勃起の力が強くなった。
             9 （36％） 又は、その回数が多くなった。
7，射精後の満足感が増強した。     5（20％）























































著効 育効 やや有効 無効 計














．正 常 群 インポテンス群














計 6 5  5 （64％） 9 25 う1 6 3 （ア9．6％）6 26
Tabie4． CMI、 Y－Gの分類型
CM 1
1 IJ ；li N
   6   9 ． ア   ～正常群  （32％） CZ6％） （2896） （tl％）
インポテ  4   10   6   6
ンス群（154％）（38．4覧）（23、f％）（23．1％）
Y－G
A    B    C    D    E
 5 2， 9   E   e
（20％） （896） （360．’） （36％） （O％）
 9   5   4   4   4
























































正E  常  君孝  5（N＝8）62．5％  2（N＝2） fOO％
インポテンス群  9（N＝12） 75％  6（N＝9）66、7％
Table6．体型別における有効率
正 常 群 インポテンス群
肥満型 3（N＝5）60％       0 （N；0）0％
普 通 tO（N＝15）66．7％ t4（N；19）ア3．ア％ 蕃交力率6（N；19）3t．6％
やせ型 3（N；5）60％ 6（N＝7）85，7％ 書効率5（N；ハア／．4％
Table7．副作用と体型との関係
正 常 群  体 型 インポテンス群 体型
（mpit）腰．痛  り例やせ型り例
i継続）          肥満型り例   頻 尿  2例          普 通1例
@  鼻出血  1例普通 1例
@         肥満型1例   四部不快感2例          普 通／例
@  便 秘  り例肥満型り例
胃腸障害2働肥満型2例
p 尿 2例普 通2例
@     普 通1洌のぽせ感2例      やせ型1例
ﾖ 秘 ／例普 通1例
ア例（N＝29）24．1％ 7例（N＝28）25．0％
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